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While many psychologists have engaged in the research on Intercultural Education or 
Japanese as a Second Language, little examination regarding the cultural stereotypes of 
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those teachers have been done in Japan. Investigating teachers’ cultural stereotypes and 
attitudes towards cultural stereotypes are extremely significant, because these images 
and understandings are likely to influence the way their students construct their own 
images and knowledge of the cultures. In this study, questionnaires are provided to 
teachers and teaching volunteers in Japan to understand the nature of their culture 
stereotypes and their attitudes toward cultural stereotypes.  
 Then the author conducted in ethnographic interviews of the teachers and 
volunteers who show a high degree of both awareness and self-control of culture 
stereotypes. In this paper, the author intends to discuss mainly the results of 
ethnographic interviews which depict the backgrounds and life history of those teachers 
and teaching volunteers.  
 Out of 79 subjects, 7 teachers who showed great amount of awareness as well 
as self-control regarding culture stereotypes were interviewed from 2003 to 2004. All 
those interviewees were either the teachers or the teaching volunteers of JSL, their ages 
range from 30 to 55, and they have taught more than 3 years. Furthermore they lived 
more than a year in the foreign countries, or had enriched experiences of foreign 
exchange in Japan.  
  Through interviews, it was found that none of the subjects were brought up by 
authoritative fathers, and 5 out of 7 subjects were either bullied by their school mates 
when they were in school. or belonged to a social minority in other countries to a great 
extent. In addition, two subjects indicated the importance of key persons who had 
influenced the subjects’ attitudes towards culture stereotypes. One subject said that her 
experiences in teaching Japanese to foreign students played a significant role in her 
view of foreigners. Another subject indicated that her specialization in cultural studies 
from a critical perspective greatly influenced her growing concept of cultures. As to 
common personality and traits, it was found that all those subjects who have high 
awareness of cultural stereotypes showed a talent for reflexibity and self-monitoring 
ability. They all valued to their own individual differences and those of others, and 
appreciated diversity among people, showing their flexibility in many ways.  
 In conclusion, the following two points are discussed from the findings of the 
research: (1) How Japanese language teachers’ culture functions to produce and 
reinforce culture stereotypes and (2) What kind of Japanese education could be effective 
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in order to decrease the degree of cultural stereotyping in learners.  
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2003 年夏、西日本在住の日本語教師・ボランティアを対象に 123 部の質問紙
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を配布、2ヵ月後 91名より調査票を回収した。（有効回答率 73・98％）しかし、
データ整理の段階で 12名が日本語を教えた経験を持たない者であることが判明
したため、この 12 名を除く 79 名の調査票を分析データに使用した。分析の結
果、（a)日本語教師のカルチャー・ステレオタイプの認識と自己抑制（気づき）
のレベルに関する段階仮説（倉地 2003a, b）を生成すると共に（ｂ) 「ステレオ
タイプ数」が多い対象者 VS. 比較的少ない対象者の比較考察を行った(倉地









































































































ステレオタイプ数 9 以下の対象者は、12 名で回答者全体の 15.19％ (N＝79)
を占めていた。その中で、追跡調査に協力すべく質問紙調査実施時点で、氏名、
連絡先を調査票に記入していた対象者は 12名中 7名（58.33%）であった。特に
ステレオタイプ数が 0 から 3 以下のステレオタイプ数が特に少ない５名は、全
員が追跡調査への協力を意思表示しており、ステレオタイプへの気づきが高い
ほど追跡調査への協力を申し出る対象者が多い傾向が現れている。以下ではこ
の 7 名に関するインタビュー調査(延べ 40 時間)の結果を明らかにしたい。調査
協力への意思確認と面接の日程調整は、電話及び E メールで行った。対象者は
関西、中国、四国、九州地方と西日本の各地に分散していたため、対象者にと









対象者のデモグラフィックスに関しては表 1 に示したとおりである。7 名中、
女性が 6名で、7名全員が 30歳以上 55歳未満の日本語教師(ボランティア)で、
30歳以下の若い普通の大学生や大学院生、55歳以上の日本語教師(ボランティア)
は 1人も該当しなかった。日本語教育歴は 3年以上のものが 6名と多く、3年以
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 ５年以上の日本語教育歴 4名、3年以上 4年未満２名、２年未満１名（ボランティア
日本語教師歴が長く、その他の国際交流経験も豊富） 
（４）年齢 
 30歳～40歳未満 5名、50歳～55歳未満 2名、30歳未満または 55歳以上 0名 
（５）学歴 
  学部 4年生 1名（ただし 30代で大学に再入学したもの）四大卒 6名（内、大学院
修士課程修了以上 4名）。理系 1名、文系 6名（専攻は日本語（教育）・国語・国文学・
言語学） 
（６）婚姻歴・扶養家族 
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